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研究成果の概要（英文）：Exposure of environmental electrophiles to cultured cells and 
experimental animals caused a covalent or oxidative modification of the reactive thiols 
of sensor proteins such as PTP1B and Keap1, thereby activating EGFR and Nrf2, respectively. 
Our findings suggest that environmental electrophiles invade into cells, and then can 
modulate cellular signal transduction pathways (e.g., initial response, cell 
proliferation and apoptotic cell death) in a concentration-dependent manner. 
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ーである PTP1B の Cys121 を介して共有結合
して本酵素活性を阻害した。1,2-NQ およびヒ
素を A431 細胞に曝露すると、細胞内 PTP 活




ひとつの理由は、1,2-NQ が転写因子 CREB の
Cys286を介した共有結合に起因して本DNA結
合活性が撹乱され、抗アポトーシス因子であ
る Bcl-2の発現低下によることが示唆された。  
 一方、1,2-NQ、MeHg、TBQ およびヒ素の親
電子代謝物であるモノメチル 3価ヒ素は、感
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